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Abstract
Inclusive education has become a fundamental policy in the international community. Studies in 
Europe and the United States have investigated whether both students with special needs and students 
in the same classrooms improve their academic performance. It was necessary to examine the 
significance of inclusive education. In Japan, on the other hand, there is a tendency to focus only on 
the effective implementation of inclusive education. Japan's habitual emphasis on maintaining order 
may make it hesitant to implement inclusive education. The present study examined the strength of 
attitudes toward the maintenance of order by gender. Women were also negative toward the 
maintenance of order. A feminine perspective is essential to the practice of inclusive education.
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Abstract
This brief report aims not only to understand current situation of i ternational academic partnership at 
M ran Institute of Technology (MuroranIT), but also offer some proposals for further development
of academic ooperation and exchange with overs as universities and institutes. This report consists of 
four se tions, and its main points are prese ted in Section 2 and 3. In Sec ion 2, the current status of 
MuroranIT’s partnership c vering its subject, content, type, con inent & region, langu ge & culture 
area, language, term of validity and assessment w ll be specifi d. In Section 3, to furth r develop 
in ernational cademic partnership f MuroranIT, the author makes some propos ls in university 
procedures, strategi s, necessity of partnership extensions, acc tance of more international students,
grasp of academic cooperation by faculty member and researchers, online international cooperation and 
reexamination of partnership draft an adoption of legal review rocess.
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Abstract
This brief report ims not only to underst nd current situation of international academic partn rship at 
Muroran Institut of T chnol gy (MuroranIT), but also ffer some proposals for furth r development 
of acad mic ooperation and exchange with overseas universities and i stitu es. This report consi t  of 
four sectio s, and its main points are pres nted i Section 2 and 3. In Section 2, the current sta us of
MuroranIT’s partnership covering its ubject, conte t, type, cont nent & region, language & culture
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 特別支援教育に関する研究について菊池(2019) (4)は、この教育制度が開始された 2007 年以降に公刊さ














 特別な教育ニーズ（Special Educational Needs:SEN）という枠組みに依って、海外では研究の蓄積が続
けられて来た。G.Szumski, J.Smogorzewska, M.Karwowski(2017) (6)は、インクルーシブ教育に関する 47 論
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2. 1 研究Ⅰ 「秩序維持」をテーマにした PAC 分析









調査協力者：調査の協力依頼に応じた大学生 4 名と、社会人 3 名。学生のうち 3 名は、教職授業（筆
者が非常勤で受け持つ教職専門科目）を受講する 3 年生であり、1 名は未受講の 2 年生であった。内訳
は男子 3 名女子 1 名であった。社会人は 40 代男女１名ずつ、60 代男性１名であった。









する際には、今野・池島(2009) (16)の PAC Helper を用いた方法に依った。
調査に際しては、個人情報は確実に保護されることと結果の外部公表の可能性などを説明し、了承を
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－ 129 － 
 学生 1（列の数字は調査順）と社会人 2 で、秩序維持に対するマイナス評定の率が大きく、ネガティ
ブな印象をもっていることが示された。この二名は共に女性であった。
 学生 1 の樹形図（デンドログラム）を図 1 に、社会人 2 の樹形図を図 2 に示した。
 両者の最終統合は、「相手とは共有しにくいもの」、「不自由」と命名され、共にマイナス評定となって




1 2 3 4
学　生 0.41 0.22 0.27 0.11
























2. 2 研究Ⅱ 集団的 PAC 分析による一般的な秩序維持への態度






























2. 2 研究Ⅱ 集団的 PAC 分析による一般的な秩序維持への態度









－ 131 － 
調査対象者：教職科目の受講生から調査に協力が得られた 27 名（男子 18 名女子 9 名）に対して調
査用紙を配付し記入を求めた。調査用紙には図 3 に示した様式の記入欄があり、以下の刺激文を口頭で














テキストマイニングをおこなった。樋口(2017) (17)のフリーソフト KH Coder を使用した。
2. 2. 2 結果と考察
 全員の記入を合計すると 133 項目となった。そのうち秩序維持と最も近い 1 は 36 項目で、2 が 26 項
目、3 が 35 項目、4 が 15 項目、最も遠いとされた 5 は 6 項目であった。距離の無記入が 15 あった。ま
た、＋評定は 54 項目で－は 32 項目、△は 36 項目あり、符号なしが 12 項目であった。





個人の全想起項目に対する＋評定項目の率が 0.6 以上のポジティブ群は 6 名で、同じく－評定項目の












ポジティブ群とネガティブ群を除いた 16 名を中庸群とすると、＋評定項目の合計は 25、－評定は 15、
△評定は 31 となった。この数値を一般的傾向と見なして比較すると、ポジティブ群の男子 6 名（＋評定



























2. 3 研究Ⅲ 「特別感」のアンケート調査
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2. 3 研究Ⅲ 「特別感」のアンケート調査










































期は、2020 年 6 月であった。
2. 3. 2 結果と考察
 全員の回答を順位の数字で単純に合計すると、高順位（より小さい数字）から順に①B 当人の困惑 32、
②D 調和や秩序 43、③A 自尊感情 44、④他の違和感 52、⑤F 一般対応 69、と並んだ。回答者間の一致










自尊感情」であった。2 位 3 位の間に大きな差は無かった。全体的な判断の基調となっているのは、障
害をもつ生徒本人の思いを尊重しようとする態度であるといえる。
 研究Ⅰと研究Ⅱからは、秩序維持に対するネガティブな反応は女性に見られやすいと示されていたの
で、男女別に理由づけの順位を比べ直した。男子 9 名で回答の順位の数字を合計すると、①B 当人の困
惑 16、②A 自尊感情 24、③D 調和と秩序 27、④C 他の違和感 31、⑤E 一般対応 37、の順になり、男女
合わせた順位と比べると②と③で入れ替わりが見られた。女子 7 名で回答の順位の数字を合計した結果




























A.当人の自尊感情 3 2 3
B.当人の困惑 1 1 1
C.他の生徒の違和感 4 4 4
D.学級の調和秩序 2 3 1
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A.当人の自尊感情 3 2 3
B.当人の困惑 1 1 1
C.他の生徒の違和感 4 4 4
D.学級の調和秩序 2 3 1
E.一般的対応優先 5 5 5
表２　「発言」の理由として選ばれた順位
インクルーシブ教育へのためらいを考える 
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